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図２ 個別支援計画と個別教育支援計画の概念図 
（文科省 2003） ●●●●●●●● 
















   
図３ 特別支援教育コーディネーター概念図 













































































































































































































  ５．「地域でどのように支援していくのかの発達障害の支援モデルが必要である。」 
(６)「サラマンカ宣言」は、ユネスコとスペイン教育・科学省の共催で、特別なニーズ教育に関する世界大
会が、1994年６月７日から10日まで、スペインのサラマンカで開催され、６月10日に「特別なニーズ教








   (７)原文は以下の通りであるが日本語訳は日本特別ニーズ教育学会前掲資料による。 
  those with special educational needs must have access to regular schools which should accommodate them within a 
childcentred pedagogy capable of meeting these needs, regular schools with this inclusive orientation are the most 
effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive 
society and achieving education for all; moreover, theyprovide an effective education to the majority of children 
and improve the efficiency and ultimately the cost-effectiveness of the entire education system.  
(８)原文は以下の通りであるが日本語訳は日本特別ニーズ教育学会前掲資料による。 
  adopt as a matter of law or policy the principle of inclusive education, enrolling all children in regular schools, 
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